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In recentγ：：ar見 manγhistochemicalstudies have come to be made on various 
organs.λ日 forthe functions of the mammary gland, the studies have been chiefly 
on the gland at one of the various stages separately. The author of this report 
performed the prcsrnt experiment on mice of the cld and the NA" strain, in order 
to investigate the ！〕；二haviorsof p:il.rnaccharide, lipoid, alkaline phosphatase and 
especiallyァ nucleicacids, in the mammar:-・ gland throughout yarying stages・・・ at a 
normal or active stage, or with mastopath:-・-like or cancerous changes in it. 
METHOD 
Thorough inbred mice of the dd and the KA: strain, fed on solid diets, were 
used. For g引1eralhistological in vcλiigation, sections of various tissues were stained 
with hematoxγlin eJsin. For nucleic acids, sections were stained by Pyronin-Mcthyl-
green and polysacchariclc bγP" ¥S, in both cases after fixation in CARNOY’s solution. 
Fat stains were p2rformed with Suclan III on 10% formalin-fixed sections. For alkali-
phosphatase GoMORI’s stain was used after fixation in chilled acetone; and for the 
control, sections were also prepared without fixing in a buffered solution of citric acid 
(with 4.5 to 5.0 pH). 
（‘01¥（、Ll＇マSIO:"J
1) Nucleic acids 
In the mammar_¥' gland during pregnancy or with mastopathy-like changes in 
it, RNA incresed in parallel with the progression of the tissue. The highest elevation 
was observed in undiffe1℃nt cancer cels. On the contrary, DNA was generally 
constant, showing an increase only at the early progr℃ssive stage of the tissue. 
2) Matters positive to PAS 
PAS-positive matters increased as pregnancy or mastopathyア－likechanges were 
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advanced, but the:-' were scarcccl>' recognized in the cancer tissue of the gland. The 
gland revealed P入S-positivegranular matters of a litle bigger size when mastopath;-・-
like changes wcr2 encountered than during pregnancy. The size of PAS司positive
granular matters was slightl:-・ bigger ＼ァhenmastopath:・-like changes ¥Ycre met than 
during pregnanc;:. In a period from the later stage of p1・cgnanc;-・ through lactation, 
or when mastopathy-likc changes were highly developed, the fluid secreted into the 
grandular cavit>・ that is, Pc.¥S-p:)sitive matters, w:T2 obs.:rved di庁usivこlytransmitted 
into the glandular epithelia. 
3) Palysαccharide 
Polysaccharide increased in the grandular epithclia as pregnancy or mastopath:・-
like changes were advanced, whereas litle or none of it could be foun〔lin cancer cels. 
4) Alkali・Phosphatase
Alkaline phosphatase activit.¥・ was found slightlγelevated in the nuclei of the 
epithelial cells in proportion to the progression of the tissue, while no elevation of 
the activit>・ w出 observed in the plasmas of the same cells. In the J円以Tdcdmatters 
a slightly remarkable increase in the activity was seen. 
5) Histochemical findings of the mammary gland during prcgnanc:・ were such 
the same as those of the gland with mastopathy-like changes in it. 
6) It is known that mastopathyーli、cchanges can be produced川（1) I℃pea ting 
5 times the process of separating the mother from the newborn 5 days after deli¥・ery, 
or (2) imbeclcling 1.25 mg or estradiol pelet. Histochemical anal：吋日 1・2vcaledno 
di百erenceb2twe21 the mammary glands with the ma:-;topathy-likc changes produced 
b:・ the two methods. 
7) ~o di庁ercncein hitochemical findings was observed bcb＇℃en the mice of 





































































































































の増殖の度を増しp 腺小葉が増殖し肺胞様像を示す段 次にj虫るEを伴う組織像の Pyronin好性についてはp
階においてはp 上皮細胞内あるいは管腔内に中等度又 その中心部は好性をみないが，壊死組J織像の周辺にお
は強度の Pyronin好性を示しp 更に管腔内に上皮の いて Pyronin好It巳EがJ曽加するのを認めることがあ
増殖を示す組織像においては，その上皮細胞内の諸所 りこの場合は比較的 Chromatinに日む場合が多い．
に Pyronin好性物質が頼粒状に現われp 禰漫院に存 他方：.＼Icthylgrccn好性度はp 各癒性組織像におい
在する Pyronin好性物質も極めて強度に陽性となる て細胞核については中等度でその他殆んど変動を認め
（図12)（図13)（図14）.併し何れのWIザl像においても ない．併し I》yn,ninの呈する赤色と Methyl-
乳管上皮細胞原形質の Pyronin好性度は肺胞様々化 εre enの5王する緑色の混合度から，その｝frthy ¥green 
をもっ上皮細胞のT'yronin好tu変より附低いように思 の量的変動守附認することは困難であると言うことが
われん．なお分娩後段乳中止を反従することによって 出オ、る．
惹起されたマストパチ一様変化の事1紗像と Iぶlradiol その他の組織に於ける Pyronin-}fothyI green好性
pellet 1.25mg埋没によって生ずるマストパチ一様変化 度の変動はリンパ節において梢特徴的に現われる．即
の組織像との聞の Pyronin←l¥Iethy!greenの好染性の ち正常乳腺におけるリンパ節は，殆んど Pyronin好
差異は認められなかった． 性を現わさずに：.＼Ic、 lh~＇ lgreen 好性のみが中等度陽性





これはマウス乳腺の痕性変化の中Jはも出現度の多いも が波及した場合にはp そのPyronin好性皮は増しP 禰
のであ円てp いわば分化度の高いものである（図15). 没性に時には頼粒状に好性物質を認めるが， Methyl-
この腺様構造を有する癌細胞の Pyronin好性度は全 green好性度は殆んど変動を認めない．
般的に中等度である（図16) （図17) （図56）.次に乳 また血管内皮細胞における Pyronin-Methy!green 
携様変化あるいは褒腫様変化を伴なう組織像も往々認 好性度は略々リンパ節と同一で，筋組織においては
められるが（図18) （図 19），これ等は何~l－も腺様構造 Pyronin-l¥Iclhylgreenの好悦「t:主認られない．
を有する組織像の一部にi昆在する~）のが多く F 夫等の また以上の核酸染色においては dd系 7 ウス及ぴ
Pyronin 好性度l 士品1'~P；官寺造を有する組織と大差な＜， ~λ】系マウスの両者間の好染問ミlこは差異壱日，2Yl な治為つ
中等i1f陽性である.;1:1こti'
が圧拶ドされた様な組織像を示す癌性変化における（図 2.多糖類
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図1 H・E染色 x100標本番号 19dd系♀生後
128日，正常乳腺：脂肪組織中に乳管，乳腺が
散在する．
図3 H・E染色 x100標本番号 122dd系♀生後
299孔妊娠期乳腺：比較的均等大に乳腺が発育
している．








図2 P・M染色 x400標本番号 103.dd系♀生後
201孔正常乳腺：核はM.Gに梢染るも原形質内
にPを認めない．















図11 H・E染色 x100標本番号 221dd系早生後
339日pマストパチ一様変化を伴なう乳腺：腺上
皮の著明な増殖を認める．
図8 P・l¥I染色 x100標本番号 115 I¥o. 6に同じ授
乳期乳腺：形態的にも大きさも不平等で一部に
弛緩像を認めPに淡泊している．
図10 p・l¥1染色× 100標本番号 136I¥仏 5に同じ退














図21 H・E染色× 100標本呑号 80NA2糸早生後
200日，出産0I腺構造を全く失った所謂単純癌
様構造を示している．
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図39 PAS染色 x100標本番号 62No. 23, No. 24, 
No. 25に同じ腺様構造を残す癌：前同












































7 ウス乳腺I積場の組織化学的研究 3277 
60 
55. P l¥T染色 x400 標本番号 154 clcl早生後307日出産2回
妊娠期乳腺：腺小業上皮細胞及び腺膝内に中等度陽性の Pyを認める
56. p :¥I染色 X4QQ 標本番号 52 ¥o.17に同じ
57. PAS染色 x400 標本番号 101 .¥o.3←i tこ同じ
58. PAS染色 x 400 標本番号 186 N山37に同じ
59. Sue.Ian 皿 ；4~色 x100 標本啓号 3.52 ¥o.41に同じ
60. aトph染色 x 400 標本苦手号 395 ¥o.53に同じ
マウス乳腺麗蕩の組織化学的研究 3277 












図52 Al-Ph染色 x100標本番号 395dd系♀生後
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